














The Social and Economic Changes of Reindeer Evenkies 
Qinfu SI 
ABSTRACT 
Between 19白 and 20th cen旬ry， the traditional life style of "The reindeer Evenkies" of China had 
experienced great pressure to 仕組sform itself under the influence of colonization by the great powers 
of Russia, China and Japan. 
This artic1e focuses on the economic aspect of the transformation, based on the previous literatures 
on the Evenkies. 
Through the period of those 150 years，白e 仕aditional ways of lives of the Evenkies were made dysｭ
functional as a single set of system by the various factors including the following. They are : the mi!iｭ
tary 阻d political conquest by the Russian, the in仕oduction of Yasak system, the new 回ding
relationship with the outside wor1d, and also the colonization by the Japanese military. 
With the most detai!ed data as available, this artic1e wi1 describe such marginalized history or the 
























































































































































































































































































































(シロコゴルフ 1941年 P.253)0 r同族者の範
囲の縮小によって集団主義原理の実行は限られて
きた。各家族がますます自分たちだけの力を頼り









































166 社会環境研究第 4 号 1999. 3 
できれば，経済的価値があり，国境治安整頓にも






























































































































































168 社会環境研究第 4 号 1999. 3 
表 1 徐侍金によるトナカイエペンキ人との取引 (1923-1929年)
回数 徐氏の同行者 運搬方法 徐氏側の荷物の種類、数量 エベンキ側
の交換物
1 漢人とロシア人の 馬 40 頭 品物不明 3 ， 250kg 毛皮
商人 9 人
2 漢人の商人 2 人 馬 16 頭 茶、酒、小麦粉、布 1 ， 450kg 毛皮
3 漢人の商人 2 人 馬 6 頭 鉛、火薬、酒、小麦粉、羊の油、 毛皮
菓子 350kg 
4 ロシア人の商人 2 人 馬 16 頭 小麦粉、火薬 15kg、酒 30 本、 毛皮
冷凍鮫子 700 個




















1931年 9 月 18 日に「満州事変」が起こり，中国
東北地方は日本の独占的植民地に転落し，“満州









































は年に 6 回行なう。具体的な日時は 8 月 l 日， 9 
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